



ISE MONOGA TRARI: STRUCTURE AND CONTENT 
A Comparison with Yusenkutsu and Choi-chi-won-jean 
朴銀 美＊
Yusenkutsu is the first love novel of China. It describes a night a man 
and a woman spend in a magnificent landscape. Yusenkutsu was introduced 
during the same epoch to Korea and Japan and has influenced, by its style 
and topic. the literature of the two countries. This paper will compare 
Yusenkutsu with Ise Monogatari and with the Korean Choi-chi-won-jean and 
attempt to clarify the essential characteristics of Ise Monogatari by focusing 
on the following main aspects. 
First. I consider the relationship between Yusenkutsu and Ise Monogatari. 
The setting of the first dan and the choice of main characters as Maruyama 
Kiyoko has already argued, are a point of influence. If. on the other hand, 
one looks at the relationship between Yusenkutsu and Choi-chi-won-jean, one 
can notice several similarities : the setting and choice of main characters. the 
use of poems in the description of the characters' feelings, the concreteness 





and detail of their portrayal. 
As far as the influence of Yusenkutsu on Choi-chi-won-jean and Jse 
Monogatari is concerned, one can say that it is stronger on the former than 
on the later. Especially with respect to structure, apart from the fact that 
both works are centered on poems, there is an obvious diference in the way 
the setting and the characters are described. For example. while both 
Yusenkutsu and Choi-chi-won-jean are using bold descriptions, Ise 
Monogatari has no degree of concreteness as to setting or characters. 
Furthermore, an essential difference in the world-view the three works 
express is present. Having as a starting point Yusenkutsu, the authors of 
Choi-chi-won-jean and. respectively, Ise Monogatari have pursued the 
description of different worlds : the former talks about the meaning and 
hardships of life. the latter about the transience of life. 
By looking at Choi-chi-won-jean and Jse Monogatari. works that have been 
cherised in the same epoch, from the standpoint of their relationship to 


































































































































































































































































































































（『伊勢物語』 二十三段－ I) 
むかし、大和の国、葛城の郡にすむ男女ありけり。この女、顔かたちい











































































































































































































































































二号、 一九九八年一月）、 『平安朝文学と漢文世界J（勉誠社、 平成三年一月）など。
⑦『遊仙窟jの本文の引用は、八木沢元 『増訂版遊仙潤全一講J（明治書院、昭和五十年） に依る。た
だし、印刷仁の問題から、訓点はすべて省いた。以下同様。





⑪鈴木日出男 『竹取物語 ・伊勢物語必携J（学燈社、 昭和六十三年五月）
⑫益田勝美「日本人と無常一無常の系譜一」（『国文学j学燈社、第十六巻六号、 昭和四十六年五月）
⑬『大和物語jの本文の引用は、同じく注⑨に依る。
?????
⑭注⑪と同様
⑮今回の論文では、漢詩文からの影響関係まで触れることは出来なかった。
討議要旨
大黒貞明氏は、丸山キヨ子が f伊勢物語jにおいて「むかしびと」を重視されている
ことを指摘され、この点について発表者の考えを尋ねられた。発表者は、今回の発表は
『伊勢物語Jを自分なりに解釈していこうとした段階で、『遊仙窟jなどの影響があると
いう丸山キヨ子氏の論文に示唆を受け、『遊仙窟Jを軸として、さらにほぼ同時代の、
『遊仙窟jの影響が見られるといわれる韓国の作品『桂致遠伝jをも参考にしながら
『伊勢物語』を見ていこうとしたもので、それ以外のことに関しては今後の課題である
と返答された。
また、今関敏子氏から『伊勢物語jの世界を浮き彫りにするために『遊仙窟Jr崖致
遠伝jとの比較をする必然性があるのかどうかという疑問が提出された。これに対して
発表者からは、『伊勢物語Jの章段を読んでいく際、自分が外国人であるためかもしれ
ないが、理解できない部分がいくつかあった。『遊仙窟』『崖致遠伝jを通して『伊勢物
語』を読み直してみることは、その構想や作品世界の特徴を理解していくための一つの
方法として試みたものであると、という答えがなされた。
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